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離職者の意識と行動が地域コミットメントに与える
影響
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名、年齢は 20歳から 72歳、平均年齢は 42.0歳(標準
偏差 10.6)、性別の内訳は、男性 252名(48.9%)、年齢
は 23歳から 72歳、平均年齢は 45.1歳(標準偏差 10.2)
であり、女性 263名(51.1%)、年齢は 20歳から 67歳、
平均年齢は 39.2歳(標準偏差 10.1)であった。地域は北
海道 25名(4.9%)、東北地方 30名(5.8%)、関東地方 200
名(38.8%)、中部地方 94 名(18.3%)、近畿地方 98 名
(19.0%)、中国地方 29名(5.6%)、四国地方 7名(1.4%)、
九州地方 32名(6.2%)であった。 
	 なお、離職期間経験者は 241名、年齢は 20歳から
72歳、平均年齢は 42.2 歳(標準偏差 10.3)であった。
性別の内訳は、男性 102名(42.3%)、年齢は 24歳から
72歳、平均年齢は 45.3 歳(標準偏差 10.4)であり、女
性 139名(57.7%)、年齢は 20歳から 65歳、平均年齢
は 39.9 歳(標準偏差 9.6)であった。地域は北海道 8名
(3.3%)、東北地方14名(5.8%)、関東地方79名(32.8%)、
中部地方 52名(21.6%)、近畿地方 53名(22.0%)、中国
地方 14名(5.8%)、四国地方 3名(1.2%)、九州地方 18
名(7.5%)であった。離職理由は「出産・育児である」





























































































































































































































































加えて 2 つの変数の相関は.18 と有意な弱い正の相関
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つのクラスタを得た。第 1クラスタは 130人、第 2ク
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It is difficult for workers to receive career acclaim for their 
experiences during job displacement. However, instances of 
them participating in community activities (such as lifelong 
learning and nonprofit organizations) have been attracting 
attention. This study aims to examine whether learning 
activities and sense of progress positively influence the 
displaced workers’ commitment to their local communities 
through local activities. 
The analysis of our survey with 515 respondents (241 
respondents had experienced job displacement) showed that 
engaging in learning activities during job displacement 
positively affected local commitment (through local 
activities) but did not affect sense of unity. No association 
was observed between the displaced workers' sense of 
progress and the local community. Based on this, it can be 
concluded that learning activities are an important factor to 
increase local commitment. 
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